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Compound R1 R2 R3 R4 
trans-Cinnamic acid H H H H 
o -Coumaric acid OH H H H 
m-Coumaric acid H OH H H 
p -Coumaric acid H H OH H 
Caffeic  acid H OH OH H 
Ferulic  acid H OCH3 OH H 



















Fig.  1 
Compound R5 R6 
Apigenin H OH 
Luteolin OH OH 
Diosmetin OH OCH3 
Compound R7 R8 
Naringenin H OH 
Eriodictyol  OH OH 
Hesperetin OH OCH3 
A) Phenylpropanoids  
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お よ び エ リ オ デ ィ ク チ オ ー ル は Extrasynthèse




ノ ー ル 酸， ド デ シ ル 硫 酸 ナ ト リ ウ ム（SDS），
太　田　千　穂・枩　岡　樹　子・加　藤　善　久・原　口　浩　一・遠　藤　哲　也・古　賀　信　幸















タノールに溶解）1 mL を200μM DPPH 溶液，5%




































キュベートした。その後，0.35 mM PNP-G を加え
て合計1 mL とし，37℃で10分間（パン酵母由来
の場合）あるいは25分間（ラット小腸由来の場合）
インキュベート後，0.5 M Tris 溶液を1 mL 添加し
反応を停止した。遊離したグルコース量を定量する





















































フェニルプロパノイド類とフラボノイド類の抗酸化作用と α －グルコシダーゼ阻害作用 : 構造活性相関について






































































A) Phenylpropanoids              B) Flavonoids  
Fig. 3  Inhibitory effects of phenylpropanoids and flavonoids on the autooxidation of lioleic acid
* Significantly different from control, p <0.05.








































































































































Fig. 4  Inhibitory effects of phenylpropanoids and flavonoids 





























































































Fig.  4 
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